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※　本学諸課程非常勤講師
　　　Seikatsu was a monthly journal published in the early period of the Taisho era 
by Hakubunkan, which was one of the most famous publishers in the Meiji era. The 
title of the journal, Seikatsu, simply means "life" in Japanese. This article analyzes the 
circumstances of the launching of this journal and its contents in order to clarify how 
this journal tried to grasp people's "life" in the Taisho era.
　　　Hakubunkan started to issue Seikatsu in order to appeal to many readers, 
because Hakubunkan had come to hold a subordinate position to new competitors since 
the last years of the Meiji era. For Hakubunkan, "life" is a key concept to cope with the 
change of readership at that time.
　　　The existence of Seikatsu suggests that we can find different ways of 
approaching people's lives by the mass media in the Taisho era. We have already 
known that journals for women at that time in Japan placed emphasis on the life 
style of the new middle class. On the other hand, Seikatsu referred to various classes 
and their styles of living. However, this policy of editing caused difficulty in the sales 
promotion of Seikatsu; the contents of this journal were too diffusive to gain many 
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　博文館は、旧長岡藩の商家出身の実業家・大橋佐平（生没年　1835 年〜 1901 年）によっ
て 1887 年 6 月に創業された出版社である。同社は『日本大家論集』の刊行（1887 年 6 月）
を皮切りに矢継ぎ早に多数の雑誌、書籍を刊行し、薄利多売を旨とする経営方針によって
短期間の間に大手出版社へと成長した。1895 年 1 月には、博文館は新たに『太陽』『文藝
倶楽部』『少年世界』を創刊してそれらに経営の主力を集中する。特に『太陽』（創刊時の


















































ある人物の影響が看取される。同社の編集者で『生活』誌の編集兼発行人（1917 年 12 月
まで）を務め、一方で文芸評論家としての経歴も有していた、長谷川誠也（号：天渓。生
没年　1876 年〜 1940 年）の影響である。

















































































































　 「最近の生活難は下層 ― 労働者階級ばかりに止まらず、犇々と中層階級までも襲つて
きた。［……］却つて下層階級 ― 貧民などは苟安といふ点からいふと上層階級の次で、
極めて割合が好いが、上と下とに抑付けられて、帯にや短し襷にや長しで一番苦痛を感
表注 1：「読者より」は第 2 巻 10 号にも確認される。
表注 2： 「頒たれた頁」という語を用いて投稿を呼びかける記述は、


































い事例がほとんどであった。ちなみに、1910 年の判任官俸給令では 1 級俸から 11 級俸ま




































































































































写真３　『生活』第 5 巻 10 号表紙
　　　　（1917 年 10 月号）
写真４　『ポケツト』創刊号表紙
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